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環境・CSR 報告の論拠について
—企 業 の 正 統 性 と レ ピ ュ テ ー シ ョ ン に
内 在 す る 情 緒 的 側 面 に 注 目 し て—
宮 崎 　 修 行 *
ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ.　先行研究と問題設定









































『経済と社会（Wirtschaft und Gesellschaft）』［Weber（1956）］において、4 つの「正統





いつでもカリスマ的要素に突きあたる」［Parsons（1937）p. 665; 邦訳（1996）p. 42］
として、「カリスマ性なしにはいかなる正当な秩序も存在しない」という「およそあ
らゆる支配構造、秩序形態の根源をなす源泉としてのカリスマ性の存在」を指摘す
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でもあろう（図表 1 および図表 2）（4）。






























































































































































ダーを魅了する「磁石」であり「万能の名刺」なのである［Fombrun and Van Riel (2004) 
pp. 3-4; 邦訳 pp. 10-11］。そして、それは企業の差別化と競争優位性を、そしてさらに
は業績向上と企業価値増大を生みだすのである［Fombrun and Van Riel (2004) p. 27; 邦
訳 p. 35］（5）。
この「情緒性の強調」（つぎの（1）情緒的アピールに該当する）は、フォンブラン
とファン・リールが、いわゆる 6 つの領域と 20 の属性から構成される「レピュテー
ション指数（RQ）」を提唱し、実証的な調査を行ったときにも、顕著に表れている。
本論ではその結果を具体的に示すことは適わないが、以下にその具体的な属性（領域）
を示すことにしよう（図表 3　レピュテーション指数（RQ）　6 つの領域と 20 の属性 










図表 3　レピュテーション指数（RQ）　6 つの領域と 20 の属性 ［Fombrun and Van 
Riel (2004) p. 53; 邦訳 p. 61］
図表 4　企業のレピュテーションの原動力
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図表 3 はさらに図表 4（企業のレピュテーションの原動力［Fombrun and Van Riel 
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The Bases of Environmental and CSR Disclosure of Companies:




This paper makes a comparison between the legitimacy concept mainly by 
Max Weber and Talcott Parsons and reputation concept by Charles J. Fombrun 
and Cees B. M. van Riel, so as to indicate and clarify the fundamental similarity 
of these seemingly different concepts from the standpoint of “emotional appeal”. 
Furthermore, it probes where the CSR reporting should be placed among the 
various elements consisting reputation in case we make use of the reputation 
concept (which has more operational and practical utility for management 
purposes) instead of the legitimacy concept (which is more traditional and 
idealistic). 
CSR management gives a great impact to emotional appeal and reliability 
which is the core and vital concept of reputation, making a fundamental 
contribution to enhance corporate reputation, business performance and 
corporate value.
In order to realize long-term profitability and prosperity of the company, it is 
essential to study the basic rout and relationship which includes CSR, emotional 
appeal, corporate reputation, business performance as well as corporate value. 
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